





































































Table 1.　Species and number of flies collected by differentロIethods



























































































































































































Fig. 1.　Seasanal prevalence of Musca domestica vicina
at lsahaya area during from March
























































































植物及び動物4 〔11) : 1901-1905, 1936.　2〕
堀　克重:仙台地方の蝿族相の群集生態学的研究
I.資源研真報(14) : 5-9, 1949.　　　3)堰
克重:仙台地方の曜族相の群集生態学的研究∬.






源研糞報(19-21) : 25-32, 1951,　　5)加
納六郎:東京の虫乱　公衆衛生10 (2) : 16-20J
1951.　〕片民辰夫:台北市に放ける家蝿の
季節的消長.東京医事新蒜(2929) : 1218-1223,
1935.
(昭31.フ. 20受付)
